
























































Research and development of newcase structure assembled repetitively by folding sheet material
─Modeling design by new structure discovery─
       青木雄作
Yuusaku Aoki
Polypropylene sheet is a strong plastic material excellent 
also in waterproof which has high recycling efficiency, 
and therefore, it is already applied in various categories 
such as goods package, stationery, furniture, lighting, 
etc. However, these are mostly manufactured using 
adhesion or welding.  In the present study, the producing 
of a strong structured solid from a single sheet without 
using adhesion or welding was attempted by focusing on 
the polypropylene advantage of being highly resistant 
to curving and repetitive bending. The mechanism of 
strong tension of curved sheet structure was devised, 
specifically, by using a triangular cross section and both 
side flaps folded.  In addition, the shapes of cross section 
and flap discovered from these thinking processes, and 
the structure of stopper without using adhesion or 
welding can be applied to various products as a new 
possibility of a polypropylene sheet.  In the present study, 
the application to various daily goods such as a pen case 
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6. まとめ
6-1. おわりに
　本研究では、ポリプロピレンシートを用いて、接着や溶
着を必要としない筐体構造を実現した。この構造により、
工場での複雑な加工工程を減らすことができ、1枚のシー
トから誰でも簡単に頑丈な構造を持つ筐体を作り上げるこ
とが可能となったため、製造側では輸送コスト減、ユーザー
側には自分で組み立てる楽しさを提供した。また、別部品
を一切使用せず、ポリプロピレンのシートだけで形成され
た本構造体は、リサイクル性も高く、様々な製品への応用が
望まれる
　パソコンや3Dプリンターなどを用いた、ラピッドプロト
タイピングがもてはやされる時代ではあるが、手で作りさ
らに何度でも試作を繰り返す中から、様々なイメージの手
応えを得た。脳だけではなく手、目、耳、など身体の五感を
使って、音、触り心地などに心を傾けることで、見た目や便
利さを越えて五感に訴える心地よさを実現することができ
た。図らずも、頭だけでなく、手や身体で考えるという、プ
ロダクトデザインの基本に立ち返る研究であった。
6-2. 補足
　研究開発の評価確認のため、最終デザイン案を（財）東京
都中小企業振興公社 ／（財）日本産業デザイン振興会主催
による「産業交流展2005」に併設された「2005年度　東京デ
ザインマーケット　プレGマークデザイン提案」に応募し、
